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7Buku-buku bacaan bagi semua peringkat!
 Selain daripada membaca majalah kanak-kanak ini janganlah anak-anak menghabiskan masa lapang anak-anak itu dengan bermain
sahaja. Masa yang lapang itu sangat baik jika anak-anak membaca buku-buku yang sangat berguna bagi meluaskan pengetahuan
anak-anak. Pilihlah mana sebuah buku yang anak-anak suka membacanya dari buku-buku di bawah ini:-
(1) ‘Aisyah (Cetak yang kedua) 2 penggal      - Sepenggal $1.00 
(2) Salahuddin al-Ayyubi (Cetak yang kedua) 4 penggal - Sepenggal $1.00   - 4 penggal $0.50 
(3) Abu Bakar 2 penggal        - Sepenggal $1.20 
(4) Baginda Ali Harimau Allah (Cetak yang kedua) 2 penggal    - Sepenggal $1.20 
(5) Uthman ibn Affan 2 penggal       - Sepenggal S1.20
(6) Muhammad 4 penggal        - Sepenggal $1.20 
Harga yang tersebut di atas ditambah belanja pos 10 sen.
Jaga hari terbitnya buku-buku agama:
(1) Iman Perempuan                    (2) Jihad pada Jalan Allah                    (3) Ijtihad dan Taklid.
QALAM – 356 & 358 Geylang Road, Singapore, 14. Phone: 81118
Telah siap!          Pesan sekarang!!!
Riwayat Hidup Abraham Lincoln
Oleh Helen Nicolli – menghuraikan riwayat hidup Abraham 
Lincoln President Amerika Syarikat yang telah membebaskan tiga juta hamba
abdi. Bagaimana penderitaan semenjak dari kecilnya berjuang dengan 
tidak jemu-jemu dapat dijelaskan oleh buku ini. Dicetak dengan kertas 
yang baik mengandungi 200 muka tiap-tiap penggal dengan harganya yang sangat murah 
kalau dipandang kepada bentuk dan kandungannya. 
Senaskah 80 sen. Post 12 sen.
Boleh dapat dibeli kepada:
PELITA C/O 356 & 358 GEYLANG ROAD, SINGAPORE 14.
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Kanak-Kanak
$SULO    VHQ   6KDµDEƗQ 
Kanak-kanak Melayu Phnom Penh (Kemboja)
Mempelajari Bahasanya!
Mengingat perkembangan dunia dari sehari ke sehari semakin maju. Maka
tiada hairan apa kala bangsa-bangsa di dunia ini tiada putus berlumba-lumba kepada 
kemajuan. Buku-buku pengetahuan ditulis atau disalin ke dalam bahasa-bahasa 
dunia pula. Begitulah juga anak-anak Islam (Cham) di Phnom Penh (Kemboja)
tiada mahu ketinggalan dari bangsa-bangsa lain dan ingin maju sebagaimana
saudara-saudara kaum Islam di seluruh dunia.
 Anak-anak Islam di Pnom Penh sekarang sedang bersungguh-sungguh mempelajari agama
dan bahasa Melayu. Yakni bahasa keturunan asli. Sebagaimana gambar
yang tertera di sini menunjukkan sebahagian dari murid-murid kecil menuntut pada 
sebuah masjid di Phnom Penh bernama “Masjid al-Rahmah”. Pelajaran-pelajaran 
\DQJGLDMDUNDQGDULSXNXOKLQJJDSDJLLDODK%DKDVD0HOD\X%DKDVD
Bumiputera (Cham) dan Tajwid. Pada sebelah petangnya pelajaran agama. Penuntut-penuntut
tersebut dipimpin oleh Tuan Imam Sulaiman bin Haji Soleh yang bersongkok
putih (Imam masjid itu). - Kiriman Abu Rais
“Masjid al-Rahmah” di Phnom Penh (Kemboja). Di masjid inilah kanak-kanak 
Melayu di sana belajar agama Islam dan Bahasa Melayu dengan rajinnya. 
Ini menunjukkan anak-anak Melayu walau di mana pun duduknya tetap cinta kepada 
agamanya dan bahasanya. 
Kandungannya:
* Kanak-kanak Melayu di Phnom Penh
(Kemboja)
* Cuba dan Cuba Lagi
* Tok Shaykh 
* Apa Dia Islam








* Didikan Akhlak 
* Belajar Bahasa Arab dan 
Jenaka Kita
 Diingatkan kepada anak-anak yang 
menghantar peraduan teka-teki
Kanak-Kanak gunakanlah setem 
4 sen sahaja dengan tidak 
dilekatkan sampulnya – jangan 
gunakan setem 10 sen. Dengan 
ini melatihkan juga diri 
anak-anak berjimat cermat. 
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Cuba dan Cuba Lagi
(Oleh Mishkat)
Sifat sabar, tekun dan rajin
adalah sangat-sangat mulia. Tiap-tiap seorang 
daripada kita, lelaki dan perempuan, 
kecil dan besar,  muda dan tua
dikehendaki sangat-sangat bersifat dengannya. 
Di situlah letaknya segala kemajuan dan 
kemewahan. Orang-orang yang sabar, tekun 
dan rajin tidak susah hidupnya. 
 Ini ada suatu cawangan lagi
daripada sifat tekun iaitu cuba dan 
cuba lagi. Dengan disertai oleh 
sabar dan rajin maka sifat tekun 
itu akan jadi bertambah-tambah memberi 
kesan yang baik. 
 Ini ada cerita yang boleh membayangkan 
bagaimana semangat cuba dan cuba
lagi itu mendatangkan faedah dan 
hasil yang menyukakan hati. Seorang 
raja telah kalah dalam suatu 
perjuangan. Askar-askarnya bertempiaran
lari menyelamatkan nyawa. Dia sendiri 
pun lari bersembunyi dalam sebuah gua. 
 :DNWXLDPHOD\DQJNDQ¿NLUDQDWDV
apa-apa yang telah berlaku ke atas diri
dan ke atas bala tenteranya yang telah 
bertempiaran dan porak-peranda itu 
maka terlihatlah olehnya akan seekor 
labah-labah yang sedang hendak memanjat dinding 
gua yang sangat curam keadaannya itu.
Apabila ia sampai separuh jalan, ia pun 
jatuh tergolek ke bawah. Dicubanya
lagi, begitu juga ia jatuh. 
 Dicuba dan dicubanya lagi beberapa 
kali. Pada akhirnya ia pun sampai kepada 
bumbung gua itu. Lapang betul ia nampaknya. 
 Semua itu diperhatikan oleh 
raja itu. Apa-apa yang dibuat oleh
ODEDKODEDKLWXPHQ\HEDENDQLDEHU¿NLU
panjang. Jikalau labah-labah, binatang yang kecil 
seperti itu, dapat menyampaikan cita-citanya 
dengan cuba dan cuba lagi – kata 
hati raja itu. Mengapakah aku tidak 
boleh berbuat demikian? Hatinya bertanya.
 Raja itu bangun lalu berangkat 
mengumpulkan askar-askarnya yang bertempiaran 
itu. Setelah berkumpul maka ia pun 
melancarkan serangan dan dapat 
menewaskan musuhnya. 
 Lihatlah kanak-kanak bagaimana hikmahnya 
semangat cuba dan cuba lagi itu. 
Kanak-kanak hendaklah ada perasaan dan semangat 
cuba dan cuba lagi ini bagi 
dipakainya dalam masa belajar, dalam masa 
bekerja, dalam masa bermain dan dalam masa 
membuat segala amal atau kerja yang berfaedah.
Anak-anak kenalkah siapa yang di tengah itu? Kalau belum kenal mari kita kenalkan! Yang di tengah-tengah itu 
ialah Pak Cik Osman yang suaranya selalu anak-anak dengar di Radio Malaya. Gambar ini diambil bersama-sama
dengan Tuan Mohammad Said pengarang Akhbar Waspada Medan (di kirinya) dan isterinya Ani Idrus
pengarang Majalah “Wanita” Medan tatkala melawat Radio Malaya sedikit hari yang lalu - (Gambar Qalam)
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 Kalau anak-anak Tok Shaykh perhati 
dengan saksama (yakni dengan perhatian yang 
hormat) maka anak-anak akan dapati bahawa
kita ada mempunyai suatu peraturan di dalam 
pergaulan sehari-hari yang lebih indah dan lebih 
bagus daripada yang ada kepada orang lain. 
 Di dalamnya boleh anak-anak lihat bahawa 
kita disuruh merendahkan diri, 
disuruh supaya hormat kepada orang, 
disuruh berperaturan dengan peraturan-peraturan 
yang sempurna – mendahulukan mana yang
patut didahulukan dan mengemudiankan 
mana-mana yang mesti dikemudiankan – memberi 
kehormatan pada orang yang patut dihormati. 
 Daripada cara salam yang Tok Shaykh 
nyatakan dahulu dapat anak-anak lihat 
bagaimana caranya kita memberi kehormatan
itu – dengan tawaduk (dengan merendahkan
diri). Semuanya tidak lain tujuannya 
supaya di antara kita sesama kita hidup 
dan timbul perasaan kasih sayang dan 
mesra di antara satu dengan lain.
 Kasih mesra di antara satu dengan 
lain itu tidak akan dapat jika
kita sendiri tidak terlebih dahulu 
memulakannya. Tok Shaykh katakan memulakannya
ialah maksudnya hendaklah anak-anak apabila
berjumpa atau bertemu dengan sahabat-sahabat
anak-anak atau dengan orang tua-tua hendaklah 
menunjukkan kehormatan yang lebih dengan 
menggunakan tertib dan tutur kata yang 
lemah lembut dan manis. Orang tua-tua kita
telah membuat suatu peribahasa yang mengatakan 
“mati semut kerana manis” yang 
maksudnya ditujukan bahawa kita akan 
dapat kehormatan dan dapat menarik 
perhatian orang dengan cara manis
perasaan ramah mesra dan tutur kata 
yang sopan. 
 Jangan anak-anak Tok Shaykh sangka bahawa 
apabila anak-anak merendah diri itu anak-anak 
akan hina – ini tidak sekali-kali
kalau anak-anak Tok Shaykh merendah diri 
dan memuliakan orang maka orang-orang 
yang berakal akan menghormati pula 
anak-anak itu dengan kehormatan yang lebih 
daripada anak-anak buat – jika yang menyambut
anak-anak itu orang tua yang tahu adab
tertib maka anak-anak akan dilayannya dengan 
layanan yang baik dan diberinya anak-anak 
perkataan-perkataan yang mengembirakan dan 
membesarkan hati anak-anak serta anak-anak akan 
diberinya pujian-pujian yang baik dan kesannya
pujian itu tersebut nama baik ayah 
anak sendiri yang menjadi pengawal anak-anak. 
 Tetapi jika anak-anak datang dengan 
cara sebagai orang yang takut-takut dan 
seperti cara anak-anak yang tidak sopan 
- tidak tahu memberi salam, tidak 
mengetahui cara memberi kehormatan bahkan 
kedatangan anak-anak itu seperti kucing
kedinginan maka sudah tentu orang tidak 
akan menghiraukan anak bahkan anak-anak
akan disebut orang anak yang tidak 
terdidik, anak yang tidak pernah 
dimasukkan di dalam pergaulan – takut
dan malu hendak bercampur dengan orang.
 Hal ini bertambah-tambah lagi sekiranya
anak-anak Tok Shaykh berperasaan tinggi 
hati atau sombong – terutamanya yang 
Tok Shaykh maksud dengan kelakuan 
sombong ini ialah kerana anak-anak itu 
ibunya bangsawan dan hartawan bahkan 
yang demikian lebih buruk lagi kalau 
anak-anak itu anak orang-orang yang miskin. 
 Di dalam hati anak-anak jangan 
sekali-kali tertanam perasaan sombong
Dalam keluaran yang lalu Tok Shaykh telah beri sedikit keterangan tentang mustahaknya
salam kepada saudara-saudara kita kaum Muslimin. Bagi anak-anak semuanya tidak payah 
Tok Shaykh beri keterangan-keterangan daripada hadith Rasulullah ܈DOOƗ$OOƗKX‘alayhi wa sallam
(perkataan yang terbit daripada perkataan Nabi kita Muhammad (S.A.W)). Tok Shaykh rasa memadai 
dengan keterangan-keterangan yang biasa yakni dengan perkataan Tok Shaykh sahaja supaya 
mudah-mudahan anak-anak semuanya nanti cukup faham dan jika sudah faham baharu anak-anak
mendalami perkara itu dengan menuntut kepada orang-orang yang cukup mengerti halnya.
*                      *                      *
Tok Shaykh
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itu. Apa dia sombong itu nanti
Tok Shaykh ceritakan lain masa. Tok 
Shaykh di sini hanya hendak menceritakan kesannya 
sombong itu dan bagaimana orang menerima 
kesombongan itu. Bagi mengajar supaya 
orang jangan sombong maka kepada mereka
kita disuruh pula sombong – anak-anak
ingat jangan pula anak-anak nanti membuat 
sombong kepada orang yang rapat mesra – 
ini jangan dilakukan. 
 Junjungan kita (Nabi kita Muhammad)
܈DOOƗ$OOƗKX‘alayhi wa sallam telah menyatakan bahawa
takbur (sombong) kepada orang yang 
takbur (sombong) itu ialah sedekah.
 Orang yang sombong itu hendaklah 
disambut dengan sombong pula. Mari 
Tok Shaykh ceritakan sedikit suatu
riwayat yang baik untuk menjadi teladan 
bagi anak-anak Tok Shaykh. 
 3DGDVXDWXKDUL.KDOLIDKDO,VOƗP
Saiyidina Umar ibn (al-Khattab Khalifah 
Islam yang masyhur adilnya dan masyhur
kelimpahan dan kemurahannya dan 
masyhur pula tentang kerasnya menjalankan 
peraturan-peraturan Islam) – sedang duduk 
 di dalam suatu majlis sahabat-sahabatnya. 
Pada itu datang tiga orang 
Arab xxx daripada kumpulan orang-orang 
Arab di suatu tempat. Mereka merasa
dirinya lebih mulia daripada yang lainnya dan 
kerana itu ia masuk ke majlis 
Saiyidina Umar itu dengan cara yang 
angkuh atau sombong atau mendada kata 
kita sekarang. Ia merasa kerana
katanya Khalifah Saiyidina Umar nanti
akan menyambutnya dengan 
suatu kehormatan 
tetapi sangkaannya itu 
salah kerana rupanya 
Saiyidina Umar sudah 
memerhatikan
kelakuan mereka itu. 
 Setelah mereka
duduk maka Saiyidina
Umar tidak mengambil 
endah langsung kepadanya 
dan Saiyidina Umar
tidak sedikit pun 
menoleh kepadanya
ketiga-tiga mereka itu 
sehingga mereka 
terasa bagaimana
Saiyidina Umar telah menghinakannya. 
 Tatkala ditanya kepada Saiyidina Umar
tentang itu kemudiannya maka Saiyidina 
Umar menyatakan hadith Rasulullah 
seperti yang tersebut di atas tadi dengan 
ini anak-anak faham bahawa ada kalanya sombong 
itu perlu juga kepada anak-anak jika
terbit sesuatu sebab yang memaksa anak-anak 
berbuat demikian. 
 Berhubung dengan anak-anak semuanya
masih muda maka Tok Shaykh minta jangan 
anak-anak merasa diri tinggi daripada 
orang lain – merasa bahawa orang
itu hina daripada anak-anak. Anak-anak mesti 
ingat bahawa kita hidup ini keadaannya
sama – bermata, bertangan – berkaki dan 
daripada kejadian yang sama – sedang 
yang dilebihkan oleh Tuhan di antara
mereka itu ialah bakti, khidmat 
yang dijalankan atau diusahakan atau 
dikerjakan oleh anak-anak dengan tidak 
berharap sesuatu balasan. Sekianlah 
dahulu nanti dalam huraian yang akan 
datang Tok Shaykh akan mengenalkan siapa 
Tok Shaykh, daripada asal Tok Shaykh dan 
mengapa Tok Shaykh gemar berserban. 
Bagaimana persahabatan di antara ayah dengan anak boleh 
dapat dilihat dalam gambar ini. Seorang anak sedang 
menolong ayahnya memperbaiki roda basikalnya.
Bagaimana persahabatan di antara ayah dengan anak boleh 
dapat dilihat dalam gambar ini. Seorang anak sedang 
menolong ayahnya memperbaiki roda basikalnya.
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 Anak-anak tentu sudah mengetahui semenjak 
daripada anak-anak mumaiyiz, yakni sesudah anak-anak 
mengetahui perbezaan najis (kotor)
dengan bersih, bahawa anak-anak ialah anak-anak 
daripada keturunan Islam yakni ibu 
bapa anak-anak ialah orang Islam. 
Bukti yang nyata anak-anak dari kecil 
disuruh belajar membaca DOƯIEƗWƗ
iaitu sebagai punca supaya anak-anak 
besar nanti tahu membaca Qur’an yakni 
membuktikan yang anak-anak ialah dilatih 
dengan pengajaran Islam. 
 Di dalam hati anak-anak tentu sudah 
terletak perasaan yang megah dan suka
kerana anak-anak ialah anak orang Islam 
iaitu anak-anak orang yang diharap 
berbudi pekerti dan berperaturan 
yang baik. Pada masa itu anak-anak selalu 
kalau ditanya oleh orang yang bukan Islam 
lalu menjawab “Saya Islamlah, saya
orang Islamlah”. Ini adalah membezakan 
bahawa anak-anak terasa diri anak-anak 
itu Islam tetapi sudahkah anak-anak tahu 
apa ertinya Islam itu? Harus
juga kalau anak-anak tanya ayah anak-anak 
sendiri sebahagiannya tidak mengetahui 
apa dia Islam itu barangkali juga
kerana ayah anak-anak itu tidak belajar
dan sebab itulah kita mesti tahu 
apa dia Islam itu supaya nanti 
kalau orang tanya kepada anak-anak apa dia
Islam itu. Dah anak-anak terpegun kerana 
anak-anak tak tahu maka itulah kita mesti 
mempelajari dengan perlahan-perlahan apa ertinya 
supaya kalau orang tanya kepada kita 
maka kita terus berkata dengan 
cergas dan dengan cepat menerangkan 
apa dia Islam itu. 
 Islam itu adalah daripada perkataan 
Arab. Bahasa Arab itu adalah 
EDKDVDDO4XU¶ƗQ\DQJPHQMDGLDVDV
bagi hukum-hukum yang mesti diikut dan 
diturut oleh tiap-tiap kita. Makna 
Islam itu pada Bahasa Arab ialah 
masuk dalam keselamatan atau perdamaian, 
menyerah diri, tunduk dan seumpamanya. 
Ertinya dalam istilah (pengertian) orang
Muslimin ialah agama penyerahan diri 
kepada Allah. 
 Jadi orang-orang Islam itu
mengikut makna bahasa masuk 
ke dalam keselamatan, menyerah diri,
Apa Dia Islam
Bagi tiap-tiap orang sama ada yang muda atau yang tua atau pun kanak-kanak
mustahak baginya mengetahui apa dia Islam. Bagaimana aliran-aliran pengajarannya dan 
bagaimana cara-caranya supaya dengan mengetahui itu dapat kita satu panduan bagi 
melorongkan kita mendalamkan ilmu kita kemudiannya iaitu setelah kita mengetahui 
asas-asas yakni pangkal-pangkal punca-puncanya. Dengan itu maka mulai dari bilangan 
ini kita mengenalkan kepada pembaca-pembaca atau umumnya kepada kanak-kanak apa dia Islam 
itu dan nanti akan diterangkan juga bagaimana sebahagian riwayat-riwayatnya atau 
tawarikh-tawarikhnya yang berkenaan dengan sesuatu yang disebutkan.
Kanak-kanak yang ramai ini di mana berkumpulnya? – Mereka berkumpul kerana membuka tempat
kesejahteraan anak-anak di Jakarta yang bernama Taman Puri di Kebayoran Baru di Jakarta.
Taman ini adalah dihasilkan untuk anak-anak yang kecil-kecil sahaja. Mereka itu ramai
tiba di sana dan anak-anak itu akan dibentuk mengikut corak yang dikehendaki mereka. –
Gambar Epos.
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tunduk dan sebagainya iaitu tujuannya
apabila kita masuk dan mengikut
peraturan Islam bermakna kita mendapat 
keselamatan dan tidak akan menundukkan 
diri kepada sesiapa pun, melainkan 
kepada Tuhan yang menjadikan kita – 
Kita tidak mesti takut kepada orang 
yang berkulit putih atau yang berkulit 
hitam atau yang berkulit kuning atau yang
kaya dan seumpamanya kerana kejadian 
dan keadaan mereka itu sama seperti kita 
mesti tunduk dan mesti takluk di bawah 
kekuasaan Tuhan yang memberi keselamatan 
dan perdamaian apabila kita mengikut
pengajaran Islam. Jadi anak-anak jangan 
biasa takut kalau di tengah-tengah jalan berjumpa
dengan orang putih kalau ditakut-takutkan: 
“Ah itu orang putih” terus anak-anak 
lari, ini salah – orang putih tak makan 
orang – ia bukan harimau, ia manusia 
sama seperti anak-anak juga, dahulunya masa 
kecil bertelanjang macam anak-anak juga – 
jarinya sepuluh, matanya dua, telinganya dua, 
hidungnya satu, mulutnya satu, kakinya
dua cuma kulitnya sahaja yang berbeza. 
Demikian pula kalau berjumpa orang 
hitam atau pun kalau ditakut-takutkan 
hantu dan sebagainya anak-anak lawan kerana 
jangan ada di dalam hati anak-anak perasaan 
pengecut, perasaan penakut, perasaan 
bacul, sebab tidak ada kekuasaan 
mereka melebihi daripada orang yang mesti 
kita takuti iaitu Allah yang Maha Berkuasa
dan menjadikan Islam itu agama
yang mulia dan agama yang mesti diikut.
Seseorang yang menjadi pemeluk 
atau yang mengikut pengajaran agama Islam 
itu mereka dipanggil Muslim dan kalau
banyak maka mereka itu disebut 0XVOLPǌQ
atau0XVOLPƯQ sedang perkataan Muslimah
itu ertinya seorang perempuan Islam 
dan bagi yang terbanyak daripada mereka
disebut0XVOLPƗW. Jadi anak-anak sudah
faham kalau orang kata Muslim maksudnya
ialah seorang yang telah memeluk agama Islam 
dan menjalankan perintah-perintahnya dan kalau 
mereka itu ramai dipanggil 0XVOLPƯQ
dan kalau perempuan seorang dipanggil 
Muslimah dan kalau ramai dipanggil 
0XVOLPƗW.
  (Bersambung)
Bali masyhur menjadi tanah yang dilawati oleh orang-orang Barat kerana kebudayaan Hindunya.
Gambar dua orang anak ini berpakaian Bali. Cuba adik-adik lihat yang laki-laki ketawa
sedang yang perempuannya tersenyum kulum. – Gambar Epos.
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 “Tun Seri Lanang” pujangga Melayu 
yang masyhur pernah meriwayatkan di dalam 
kitab sejarahnya suatu kisah yang indah
menggambarkan kebijaksanaan dan keberanian 
seorang kanak-kanak Melayu zaman dahulu. 
 Riwayat yang indah ini tidak lain 
daripada cerita “Singapura Dilanggar Todak”. 
Abang “Lah” percaya kamu sekalian yang telah 
menduduki bangku sekolah Melayu telah 
membacanya, dan telah pun memahamkan 
tamsil ibarat yang terkandung di dalam 
 sebuah pantunnya:
 Carik baju Raja
  Dilompati todak 
 Bukan disengaja
  Sebab akal budak.
 Kisah ini meriwayatkan bagaimana
bijaknya “Awang Singapura” (Abang “Lah”
sengaja pinjamkan nama ini) iaitu 
kanak-kanak Melayu yang belum pun cukup 
umurnya sepuluh tahun, dengan bijaksana
telah menyelamatkan penduduk-penduduk Singapura
daripada menjadi korban todak yang datang 
melanggar pantai seperti kelekatu melanggar api.
 Melihat kebodohan suatu syor yang 
menyuruh penduduk Singapura menahankan 
betis  masing-masing kepada langgaran todak 
itu, yang akibatnya sudah tentu akan 
mengorbankan beribu-ribu nyawa manusia dengan 
sia-sia, maka “Awang” telah tampil ke hadapan 
mengesyorkan kepada orang besar-besar raja
supaya penduduk Singapura bertahankan 
“rias” atau batang pisang. 
 Walaupun syornya itulah yang telah 
menyelamatkan penduduk Singapura daripada
binasa tetapi malangnya akhirnya “Awang”
WHODKGL¿WQDKNDQNHSDGDUDMD6LQJDSXUD
oleh orang-orang besar yang sempit fahamnya
dan hasad dengki mengatakan kononnya 
Awang itu terlalu bijak pandai dan 
kalau ia besar kelak nescaya ia akan 
merampas kerajaan.
 Raja Singapura yang tidak mengenang
jasa seorang rakyatnya, dengan bongkaknya
telah bertitah supaya “Awang” itu dibunuh. 
 Hukuman bunuh itu telah diterima 
oleh “Awang” dengan gagah beraninya dan 
dengan tersenyum-tersenyum memikirkan
setakat mana rendahnya manusia yang telah 
dihinggapi oleh penyakit tamak dan 
hasad dengki!
*
 Salah seorang daripada pahlawan kanak-kanak 
yang masyhur di dalam sejarah ialah “Dennis
Aguilera” seorang kanak-kanak Americana yang 
keberanian dan kehandalannya telah 
disaksikan oleh orang ramai dalam masa
ia berumur empat tahun.
 Dalam masa umurnya yang sekecil itu 
rumahnya telah terbakar. Kebetulan pada 
ketika itu ibu bapanya tak ada di rumah.
Ia dan adiknya sahaja yang masih 
kecil ada di situ. “Dennis” telah 
tidak tergamak melarikan nyawanya 
seorang diri, bahkan telah berikhtiar
menyelamatkan adiknya yang masih berumur 
setahun lalu didukungnya dan dibawanya 
lari daripada api yang sedang menjulang-julang 
dan nyaris-nyaris ia dua beradik 
terperangkap di dalamnya. 
 Kecergasannya menyelamatkan adiknya
daripada mati terbakar, telah menyebabkan kira-kira
dua puluh ribu orang laki-laki dan 
perempuan berkumpul di suatu tanah 
lapang di bandar itu sebagai mengingati 
kehandalan pahlawan kecil yang terbilang 
itu. Wakil kerajaan telah menyematkan 
di dada “Dennis” medal emas sebagai 
hadiah kerajaan kepadanya, disambut pula
dengan tepuk sorak daripada khalayak yang 
ramai, seolah-olah mereka menepuk tangan dan 
bersorak kerana seorang pahlawan 
perwira yang telah berjaya mengalahkan musuh! 
Cerita Lima Minit
Pahlawan Perwira
Semangat pahlawan perwira bukanlah khas sahaja bagi orang-orang 
dewasa bahkan kanak-kanak – laki-laki dan perempuan – yang di bawah umur sepuluh 
tahun pun pernah menunjukkan keberanian dan pengorbanan yang luar biasa!
(Oleh Abang “Lah”)
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Kutubkhanah yang Terbesar Sekali 
di Dunia
“Kutubkhanah Kongres” di Amerika
ialah kutubkhanah yang terbesar sekali di dunia 
pada hari ini. Bangunannya terletak dalam 
suatu kawasan seluas 36 ekar, 
mengandungi 226 buah bilik yang diuntukkan 
kerana penyiasatan, selain daripada 20 buah 
bilik besar tempat membaca (PXܒƗOD¶DK
yang terbuka bagi orang ramai. 
 Segala rak-rak dan para tempat 
tersusun buku-buku di situ kiranya dibuka
dan disambungkan satu-satu, nescaya 
akan dapati hampir-hampir 400 batu panjangnya. 
Akan buku-buku itu pula maka adalah
dianggarkan di antara delapan dan sembilan 
juta jilid yang tercetak, dan sebanyak 
itu pula yang bertulis tangan. Selain 
daripada 100,000 jilid kumpulan segala 
jenis surat khabar dan majalah dari Amerika 
dan lain-lain negeri. Di sana juga boleh 
GLGDSDWLKHODLSHWDSHWDGXQLDGDQ
sebanyak itu juga buku-buku “note”
lagu-lagu.
 Di dalam kutubkhanah ini ada beberapa 
bilik yang menyimpan gambar-gambar pujangga-pujangga 
yang terbesar dan hasil pena mereka, beberapa
bilik pula untuk kanak-kanak, dan beberapa
bilik untuk orang-orang buta. Masing-masingnya
mengandungi buku-buku, gambar-gambar dan piring-piring 
peti nyanyi. 
 Kitab-kitab Arab pun mendapat tempat 
di dalam kutubkhanah ini terutamanya yang 
masih bertulis tangan. Tetapi selain 
daripada itu yang sangat dimegahkan oleh 
kutubkhanah itu ialah kitab-kitab 
“ensiklopedia” atau “xxx xxx1”
yang tertua sekali di dunia, yang telah ditulis 
oleh orang Cina dengan perintah Maharaja
“Yung Lo” di antara tahun 1403 -
1408M. Yang berjumlah 11,095 jilid!
1 Tidak dapat dikesan ejaaan sebenar. 
P:erkataan terdekat ialah Great Canon
Raksasa Kurun ke Dua Puluh
Baharu-baharu ini “Robert Earl Hoz” 
(American) telah merayakan hari jadinya
yang kedua puluh empat. Kebetulan perayaannya 
itu berganda, kerana dengan bertambah
umurnya, bertambah pula berat badannya. Pada 
empat tahun yang akhir, ia telah bertambah 
kira-kira 25 paun setahun, dan inilah
yang menjadikan dia mengisytiharkan dirinya
“segemuk-gemuk” atau “seberat-berat” orang 
di dunia. Memadai sahaja kalau dipandang kepada
“perut buncitnya” yang hampir-hampir
meletus, itu yang menjadi bukti
Serbaneka
Oleh Samih
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tentang tak ada orang lain yang akan sanggup 
merampas gelarannya itu.
 Gemuknya ini menjadikan dia menghadapi 
beberapa kesukaran. Misalnya ia tidak 
dapat menggunakan sesuatu melainkan 
mesti di tempat khas untuknya. Kain 
untuk sepasang pakaiannya boleh dibuat 
beberapa pasang untuk orang lain. 
Kasutnya pula atau kerusi atau pun 
tempat tidurnya semuanya di tempah supaya
padan dengan badannya yang luar biasa itu. 
Tentang sebanyak mana makanannya pada tiap-tiap 
kali, maka itu agaklah sendiri. 
 Sungguh pun begitu “Robert Hoz”
tetap berbangga dengan gemuk badannya itu. 
Ia memandang orang lain, semuanya 
“kurus kering” dan tidak menarik. 
*
Zat-zat Badan Manusia
Kiranya seseorang itu berat badannya
130 paun maka ahli-ahli kimia dapat
mengeluarkan daripadanya:
(1) “Lemak” sebanyak yang mencukupi 
EDJLPHPEXDWEDWDQJVDEXQ
(2) “Karbon” untuk diperbuat
EDWDQJSHQVHO
(3) “Fosfor” atau belerang untuk 
diperbuat 2,000 batang mancis. 
(4) “Magnesium” untuk dipernuat 
“julap” sekali makan. 
(5) “Besi” untuk diperbuat 
sebatang paku besar.
(6) “Kapur” mencukupi untuk 
disapu reban ayam.
³$LU´VHSXOXKJHOHQ
Bidalan-bidalan Dari Bangsa-bangsa Dunia
Mengelepurnya ikan di dalam jala, 
menambahkan cerut jeratnya.
*
 Semakin putih mersik baju
itu semakin terang pula tompok 
kotornya!.
  -Bidalan Inggeris.
*
 Binasalah buyung tembikar kalau 
terjatuh di atas batu, dan binasalah 
ia kalau batu jatuh menimpanya!
*
 Makhluk yang tabiat kejadiannya
melata, tak akan boleh terbang?!
  -Bidalan Russian.
*
 Kita membuat patung daripada salji….
Kemudian kita bersungut: yang patung 
itu cair dan hancur?!
*
 Kemudian lembu jantan itu pergi, 
kalau tidak membajak di ladang?!
*
 Siapa hendak menghadiri jamuan 
serigala, wajiblah membawa anjingnya 
bersama.
  -Bidalan Jerman.
*
 Awak tak dapat menahan runsing
berterbangan di atas kepala, tetapi dapat 
menahan daripada bersarang di dalamnya.
  -Bidalan Cina.
 Kilat kilau dan licinnya batu 
marmar itu bukan menunjukkan dia 
tidak pejal!
 Kalau kepala awak daripada lilin,
janganlah berjalan di panas terik.
-Bidalan American
Si Opick dari Minangkabau tertawa dan tergelak 
WDWNDODGLJDPEDUEHJLWXODKJLUDQJQ\DVL2SLFN
ini tatkala ia memakai pakaian negerinya
yang ditunjukkan di Jakarta di dalam Pertunjukkan 
Pakaian Kanak-kanak baharu-baharu ini. – Gambar Epos.
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Selamat berjumpa dan selamat
berbahagia adik-adik sekalian!
 Dalam keluaran ini kita
berkesempatan mengadakan satu ruangan 
baharu yang tak lain hanya untuk memimpin 
adik-adik dalam menuju persuratan yang lebih 
maju.
 Kita mengaku bahawa dalam suasana
(keadaan) zaman yang serba bertamadun
ini taman bacaan bagi peringkat-peringkat 
adik-adik memang berkurangan. Oleh itu 
ruangan yang dihidangkan ini ialah untuk 
PHQ\LDUNDQ¿NLUDQ¿NLUDQDGLNDGLNGDODP
VHJHQDSEDKDJLDQ\DQJGL¿NLUNDQEDLN
dan sesuai dengan taraf adik-adik 
sekalian. Saya sedia untuk bekerjasama
menulis apa-apa yang dipandang baik dengan 
segala daya upaya yang terboleh.
 Sebelum adik-adik meletakkan dalam 
¿NLUDQVHJDODDSD\DQJDNDQGLVLDUNDQ
nanti perlulah kepada pertimbangan dan 
EHU¿NLUWHQWDQJSHUNDUDSHUNDUDLWX\DQJDNDQ
ditulis – di mana letaknya, ke mana perginya
dan bagaimana – ini ialah cara
persendirian untuk menimbangkan segala 
sesuatu, juga dengan cara ini 
akan meluaskan adik-adik dalam bahagian 
EHU¿NLUGDQPHOHWDNNDQVHVXDWXSDGD
hukum dan tempatnya selain dari 
menambahkan pengalaman dan pengetahuan.
 2UDQJ\DQJWLGDNEHU¿NLUVHJDOD
sesuatu itu yakni menerima sahaja
dengan buta tuli itu dinamakan orang 
yang tidak berpegangan, mengikut kisaran
 Kepada adik-adik yang hendak menulis dalam 
ruangan ini tulislah nama dan alamat serta 
sekolah adik-adik dengan terang dan alamatkan kepada:
MAJLIS KANAK2
c/o 356 & 358, Geylang Road,
SINGAPORE 14.
angin – kalau angin dari kiri, 
ke kananlah dia, dan seterusnya. 
   Abang Leman
*
Mencari Sahabat Karib
 Manusia hidup di atas dunia ini
mahulah ada banyak sahabat karib, kerana
tersangat besar gunanya kepada kita. 
Sahabat itu pula bukan dari murid-murid
sekolah sahaja. Malahan dari luar
sekolah juga, terutama sahabat-sahabat yang 
baik lagi tulus ikhlas, yang 
boleh menolong dalam masa kita susah 
ditimpa kemalangan. 
 Awaslah janganlah kita bersahabat 
dengan orang-orang yang bermuka dua kerana
mereka tidak lain daripada hendak
mengenakan kita ketika ada wang di tangan, 
tetapi apabila kita tangan kosong maka 
mereka tiada pedulikan kita lagi. 
 Akhirnya awaslah ketika kita hendak 
mencari sahabat, carilah sahabat
yang boleh menolong kita pada bila-bila masa
pun baik dalam masa kesusahan atau 
pun dalam masa bersuka ria.
Dari Hassan bin Zabudah darjah IV
 Sekolah Melayu Rokan, Tampin.
Ewah tiga anak-anak ini keras macam patung berdi
serupa barangkali adik beradik. pakaian Jawa iaitu
diadakan peraduan pakaian baharu-baharu ini di J
SHUDGXDQSDNDLDQSXODGL0DOD\D".DODXDGLNDGLN
mengadakan peraduan pakaian seumpama ini – Ga
Majlis Kan
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Peringatan:     Memandang kepada banyaknya surat-surat yang 
 kita terima untuk halaman ini 
 daripada adik-adik seluruh Malaya, 
 didapati kebanyakannya terlalu panjang 
 dan meleret-leret. Maka dengan ini 
 diingatkan: tulislah karangan-karangan yang 
 pendek, padat dan kemas, supaya
 halaman ini dapat mengisi banyak 
 karangan dari adik-adik sekalian.
Kitab
Kitab itu adalah besar gunanya
kepada diri seseorang yang tahu 
menggunakannya, iaitu ia menjadi taulan
atau rakan kita masa keseorangan;
janganlah kita berasa gusar jika kita
ada mempunyai kitab untuk dibaca. Seolah-olah 
kita telah dikelilingi oleh orang yang 
bijak pandai; mereka itu sedia untuk 
berlawan bercakap dengan kita. 
 Kalau kita seorang daripada yang 
gemar berdamping dengan kitab-kitab maka
inilah satu daripada jalan kita dapat 
PHQ\HODPNHGDODP¿NLUDQRUDQJRUDQJ\DQJ
masyhur masa dahulu atau pun cerita-cerita
yang jauh daripada kita mahu pun dekat.
Misalnya katalah sahaja, kita sekarang sedang 
menatapi sebuah kitab yang ada menceritakan 
perihal keindahan alam dan pemandangan 
di tempat itu, ketika itu terasa oleh 
kita yang kita ini berada di situ, dapat
pula melihat bagaimana cantiknya alam 
di situ dan kita sendiri berasa yang 
kita sekarang sedang berhadapan dengan 
pengarang itu serta bercakap-bercakap dengan 
mulut kita. 
 Segala cerita-cerita yang mengisahkan 
keindahan tempat itu benar belaka kepada 
¿NLUDQNLWD\DQJWHUOHNDWGLKDWL
sanubari. Selain daripada itu ia ada
memberi dan menaburkan pengetahuan pada
pembacaan serta menyuburkan segenap 
perasaan yang terkandung di hati tiap-tiap 
seseorang, iaitu mengikut apa jenis 
kitab yang dibacanya seumpama kitab-kitab 
ilmu kejadian, tawarikh, hikayat-hikayat dan 
syair-syair yang elok-elok. 
 Kita membaca kitab-kitab itu dan ada
menyimpannya maka dapatlah dikenal oleh 
orang lain akan diri kita, jika
kita suka kepada kitab-kitab pelajaran, 
bermakna kita ini suka bersahabat pada
orang yang terpelajar juga sebaliknya
begitulah seterusnya dengan sebab suka
membaca kitab ini perangai kita dapat
dikenali orang sama ada kita ini 
seorang yang berperangai baik dan 
mempunyai budi pekerti yang tinggi atau 
pun rendah. Bagi kita yang masih 
menuntut ilmu di bangku persekolahan 
seelok-eloknya bacalah kitab-kitab yang 
mengandungi pelajaran untuk mendidik
kita ke jalan yang bahagia.
  -Dari Suriah binti Kadis
Central Malay School 
    Seremban.
iri tatkala di gambar. Rupanya seakan-akan
u suatu pakaian tatkala 








Biasanya mahkota itulah sahaja 
yang disebut-sebut orang apabila menceritakan 
dari hal istiadat kemahkotaan King atau 
Queen. Tetapi sebelum baginda itu 
dimahkotakan ada pula satu upacara 
yang seakan-akan adat berlangir dalam 
pertabalan raja-raja di Tanah Melayu. Dalam 
istiadat ini dua barang yang tertua dalam 
alat kelengkapan upacara kemahkotaan 
raja-raja Inggeris itu digunakan. 
Yang pertama ialah sebuah batil daripada
emas yang dibuat berupa burung dengan 
kedua sayapnya berkembang, kira-kira 9
inci tingginya. Bau-bauan dan minyak
zaitun dimasukkan ke dalam batil itu 
menerusi leher burung itu kerana 
kepalanya berskru dan boleh dicabut
keluar dan apabila hendak mengeluarkan 
minyak itu ialah dituang menerusi 
muncung burung itu. Batil ini 
telah dirombak dalam zaman King Charles
yang kedua dan sebelum itu bentuk batil
itu amatlah besar. 
 Alat yang kedua pula ialah sudu 
pusaka iaitu alat yang paling tua sekali 
dalam himpunan lambang-lambang keemasan diraja
itu. Sudu itu disadur perak 
dan bertatah mutiara. Sungguh pun
sudu ini direka semula bentuknya
sebagai batil tadi tetapi bahagian 
pemegangnya dikatakan berasal dari kurun 
yang kedua belas.
Mahkota
 Mahkota yang paling tua sekali 
ialah mahkota empayar atau mahkota 
yang dinamakan “&URZQRIWKH
Realm”. Mahkota ini dibuat dibawah 
perhatian Sir Robert Vyner kerana 
King Charles yang kedua mengikut contoh 
mahkota yang dipakai oleh Edward 
WKH&RQIHVVRUdalam kurun yang kesebelas.
Ada satu mahkota lagi yang lebih indah 
rupanya dan dipakai bukan sahaja
dalam upacara membuka parliament dan sebagainya. 
Mahkota ini ialah mahkota negara
diraja atau disebut “Imperial State 
Crown.”
 Mahkota kedua itu dibuat dalam 
tahun 1838 kerana Queen Victoria 
GDQPHQJDQGXQJLELMLLQWDQ
ELMLPXWLDUDELMLQLODPELML
zamrud dan lima biji delima. Salah 
satu daripada delima yang lima itu berasal 
dari masa Charles the Black Prince1
GDODPWDKXQGDQSHUQDKGLSDNDL
oleh King kelima dalam peperangan 
Agincourt dalam tahun 1415. Pada 
mahkota negara diraja itu ada juga
sebuah bintang Afrika yang dibuat daripada
intan yang terbaik sekali dalam tahun 
1908, dan sebuah daripada permata nilam
1 Dalam pencarian maklumat, yang dijumpai 
adalah Edward the Black Prince
Permata Mahkota
Alat-alat Keemasan yang Dipusakai Turun Temurun Raja Inggeris
 Tahukah anak-anak bahawa apabila seorang raja Inggeris itu dimahkotakan
menjadi raja maka ia menerima sebagai pusaka turun temurun harta mahkota
yang terbuat daripada permata mutu manikam? Begitulah juga nanti apabila Queen
Elizabeth yang kedua itu dimahkotakan di Gereja Westminster Abbey dalam bulan 
Jun 1953 kelak Baginda itu akan menerima pusaka itu sebagai lambing kedaulatannya. 
Harta pusaka yang tidak ternilai harganya ini disebut orang “Crown Jewel” atau 
permata mahkota, dan mengandungi beberapa barang daripada sudu bertatah intan 
permata hingga kepada tongkat raja dan mahkota. Barang-barang keemasan inilah 
yang digunakan dalam upacara kemahkotaan daripada semenjak beberapa zaman raja-raja
Inggeris dahulu. Apabila tidak digunakan barang-barang ini diletakkan dalam 
7RZHURI/RQGRQ dan boleh dilihat oleh pelawat-pelawat yang datang ke tempat itu. 
Inilah mahkota yang dinamakan mahkota empayar yang 
ditiru bentuknya pada masa pemerintahan King 
Charles II daripada mahkota yang dipakai oleh 
(GZDUGWKH&RQIHVVRUGDODPNXUXQNHVHEHODV
Inilah mahkota yang dipakai oleh semua raja-raja 
selepas King Charles.
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itu berasal dari zaman pemerintahan 
Steward. Selain daripada itu ada juga 
empat biji mutiara yang kononnya pernah 
digunakan oleh Queen Elizabeth
yang pertama dahulu. 
 Lain-lain kealatan diraja itu 
termasuk tongkat keemasan, glob 
keemasan, pedang-pedang, tongkat kebesaran, gelang, 
cincin dan pacu kuda. Tongkat
keemasan yang utama sekali ialah tongkat
keemasan yang bersalib dan di kepalanya ada
sebuah intan yang besar sekali dalam 
dunia. Inilah bintang Afrika iaitu intan
daripada jenis Cullinan dan beratnya 516
karat setengah. Intan yang cemerlang ini 
diletakkan dalam ikatan daripada emas dan 
boleh dikeluarkan sekiranya baginda Queen
hendak memakainya sebagai perhiasan badan.
Cogan Pedang-pedang Diraja
 Ada lima pedang diraja yang utama dan 
yang terbaik sekali ialah pedang negara
yang bertatah yang dibuat kerana kemahkotaan 
King George yang keempat dalam tahun 1820.
Pada awalnya ada sebiji zamrud dan 
sekelompok intan. Sarungnya bertatahkan 
bunga ros England daripada delima
yang di tengah-tengah sekelompok intan, dan 
juga bertatahkan bunga-bunga kemegahan 
Scotland dan Ireland. Mata pedangnya 
dibuat daripada besi baja Damsyik. Inilah 
pedang yang akan diserahkan oleh baginda
Queen kepada Archbishop iaitu paderi 
agung dalam upacara kemahkotaan sebagai
cogan sedia berkhidmat kepada gereja. 
 Di antara lain-lain pedang pula ada
sebilah pedang yang hujungnya dipatahkan 
kira-kira enam ini iaitu tanda sedia
mengampuni. Pedang ini disebut pedang
Curtana atau pedang pengampunan. 
 Dalam upacara kemahkotaan kelak
sungguh pun serba serbi yang dilakukan 
itu mengikut adat kebiasaan yang turun 
temurun tetapi ada juga sedikit 
perubahan dan susunan upacara 
dan juga dalam bentuk mahkota 
dan sebagainya mengikut kehendak raja yang 
memerintah. Keluarga diraja Inggeris 
oleh memang taat kepada adat turun temurun 
tetapi tidak terikat keras adat itu. 
 Baginda Queen Elizabeth yang kedua
telah berikrar hendak menumpukan 
perkhidmatan kepada rakyatnya dan alat 
kelengkapan dirajanya itu akan menjadi 
lambang ikrar Baginda itu.
Tiga buah daripada pedang-pedang kerajaan. Yang di tengah-tengah
ialah pada negara. Dalam istiadat kemahkotaan 
pedang ini diserahkan kepada Datuk Istiadat yang 
kemudaannya menukarkannya dengan pedang yang bertahtahkan 
permata. Pedang yang pendek sedikit itu ialah 
pedang “Curtana” atau pedang pengampunan dan yang 
satu lagi itu ialah pedang keadilan.
3HPDQGDQJDQGLWHELQJ6XQJDL7KDPHV\DQJGDULSDGDQ\DNHOLKDWDQ7RZHURI/RQGRQWHPSDWVHJDODNHDODWDQ
diraja dan permata-permata itu disimpan. Kebanyakan daripada kealatan dan permata-permata mahkota 
inilah yang akan digunakan dalam istiadat kemahkotaan Baginda Queen Elizabeth yang kedua kelak. 
34 Jawi Magazine Reprint Series 2  Kanak-kanak
35
16
 Huruf-huruf itu dibuat daripada timah. 
Huruf yang besar kerap kali juga 
dibuat daripada kayu. Di dalam huruf 
Melayu biasanya kalau hendak membuat yang besar
maka ditulis dahulu perkataannya kemudian
dilekatkan kepada kayu lalu diukir
mengikut tulisan itu atau pun dibuat 
blok. Yakni dibuat daripada zink yang
serangkai – bukan sebagai keadaan 
huruf-huruf yang tersebut dahulu. Belanja
membuat daripada kayu ada lebih murah daripada 
dibuat blok yakni dibuat daripada zink 
itu. Yang demikian ini ialah bagi 
huruf-huruf yang besar tidak ada huruf 
seumpamanya dan sebab itulah kerap kali 
kita lihat di dalam akhbar-akhbar atau majalah-majalah 
selalu digunakan tulisan yang dijadikan 
blok bagi tajuknya sebab kebanyakannya
di sini payah kita untuk mendapat huruf-huruf 
yang besar itu. 
 Huruf-huruf yang kecil mudah
didapat pada masa sekarang ialah 14 point,
18 point dan selain daripada huruf-huruf
itu dipesan keluar negeri. Ada banyak 
orang-orang yang membuat huruf di dalam
negeri ini. Di pejabat Qalam ada
sebuah jentera pembuat huruf yang boleh 
mengeluarkan tiap-tiap biji huruf itu 
di antara 60 dengan 120 biji seminit
iaitu kecepatannya bergantung kepada tebal 
dan nipisnya huruf-huruf itu. Jika 
nipis cepat jalannya dan jika tebal 
kurang cepat jalannya. 
 Huruf-huruf itu diperbuat daripada 
timah. Jika hanya daripada timah biasa maka 
huruf-huruf itu akan tidak berapa 
keras dan harus tidak akan dapat 
digunakan beberapa kali dan dengan 
kerana itu timah-timah itu dicampur 
dengan suatu jenis campuran yang 
dinamakan “Antimony” iaitu rupanya 
seakan timah tetapi mudah berderai 
jika dipukul atau dihancurkan. Benda
ini ialah untuk mengeraskan timah-timah itu. 
Timah itu dimasak di dalam tempat masaknya
dengan menggunakan kekuasaan panas
gas atau elektrik yang menghancurkan 
timah itu dengan kekuatan panas lazimnya 
di antara 500 dengan 600 darjah panasnya. 
Tempatnya ialah di sebelah atas bahagian 
belakang jentera itu dan timah yang 
hancur itu di pam dengan suatu alatnya
ke acuan huruf yang hendak dibuat, 
misalnya kita membuat huruf DOƯI
maka dari situ terus masuk ke dalam 
tempat huruf DOLƯI itu dan dengan 
serta merta timah itu keras kerana 
di dalam acuan tadi ada beberapa 
saluran air bagi menyejukkannya. 
 Kemudian huruf tadi ditolak
oleh suatu alat penolak jentera itu 
dengan baring berdiri dan di sana 
terletak pula suatu pisau bagi melicinkan 
tepi di sebelah atas dan bawahnya dan 
kemudian berpindah pula huruf itu 
dengan terbaring dan di sana melalui pula 
dua pisau di atas dan di bawah bagi 
melicinkan sebelah menyebelah huruf itu. 
Jadi empat bahagian daripada sebelah atas
huruf itu dapat melicinkan sebelum 
digunakan. Sesudah inilah huruf itu 
baharu dapat digunakan dan disimpan 
di dalam kotak-kotak huruf itu dengan 
masing-masing pada tempatnya. 
Hal Ehwal Menerbitkan Majalah dan Akhbar
Dalam keluaran yang lalu telah diterangkan bagaimana huruf-huruf itu disusun dan sebagaimana 
dijanjikan di dalam keluaran ini akan dinyatakan tentang huruf-huruf itu dibuat.
-HQWHUDSHPEXDWKXUXI7\SHFDVWLQJ)
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 Saya percaya kamu telah membaca
halaman ini pada bilangan yang pertama maka 
adakah kamu telah cuba pula melihat 
dan memerhatikan satu-satu kejadian Allah 
itu dengan pandangan iktibar dan 
EHU¿NLU",DLWXSDGDUXSDGDQNHDGDDQQ\D
jika pada benda-benda yang tidak bernyawa dan 
pada makanannya, kehidupannya dan kedudukannya
jika pada benda-benda yang bernyawa (bintang-bintang)?
 Maka jika kamu perhatikan kepada
segala apa juga kejadian Allah di dalam 
alam ini daripada semut, cacing, ulat, 
kupu-kupu, labah-labah, kumbang, burung, 
ikan, siput, lokan, buaya, kambing, 
kerbau, unta, harimau, singa dan 
beribu-ribu binatang laut dan darat yang 
kecil dan besar yang liar dan yang 
cantik begitu juga tumbuhan-tumbuhan bunga-bunga
yang cantik yang buruk yang harum yang 
busuk yang menjalar yang melingkar yang 
memanjat dan yang beribu-ribu jenis begitu
juga bulan, bintang, matahari dan 
beberapa banyak lagi kejadian-kejadian Allah
yang tidak terbilang dan tidak terkira 
itu jika semuanya kamu pandang dan 
SHUKDWLVHUWDEHU¿NLUDNDQPHQDPEDKNDQ
kepercayaan dan keyakinan kamu kepada
adanya Allah. 
 Tetapi barangkali kamu ada
WHU¿NLUMLND$OODK7DµƗOƗ itu ada
mengapa tidak dapat dilihat dengan mata
dapat dipegang dengan tangan boleh dilihat 
dengan mata? Bagi menjawabnya sungguh pun 
(Oleh Mulhas)
zat Allah 7DµƗOƗ itu tidak boleh 
dibandingkan dengan suatu benda kerana 
zat Allah 7DµƗOƗ itu menyalahi dengan 
segala makhluk (kejadian) tetapi 
bagi menetapkan hati kamu saya
bawakan contoh berkenaan dengan benda 
yang ada tetapi tidak dapat dilihat dengan 
mata dan tidak dapat dipegang dengan 
tangan iaitu satu daripadanya ialah 
barang yang ada pada diri kamu sendiri
iaitu nyawa. Kamu semua tahu
kita sekalian hidup ialah dengan 
sebab ada nyawa manakala nyawa keluar
(sambungan pada muka 18)
Bilangan 2
Oleh “Abang Uda”
 [Oleh kerana ada beberapa orang 
penulis yang memakai nama kalam “Bang Unggal”
dan “Pak Unggal” maka mulai keluaran
ini “Abang Unggal” menukar namanya
menjadi “Abang Uda” supaya tiadalah 
menjadi keliru. Harap maklum.]
 Dalam bilangan 1, “Ruangan Pencanai 
Akal” telah dimuatkan enam soalan dan 
tentulah ada adik-adik yang cuba menjawabnya. 
Bandingkanlah jawapan adik-adik dengan 
jawapan yang sebenar di penghujung ruangan 
ini.
 Di bawah ini “Abang Uda” mengadakan 
lagi 5 soalan dan cubalah jawab,. 
(1) Jika dengan empat batang mancis
kita boleh buat satu rajah empat 
persegi, bagaimanakah boleh kita buat 
lima rajah empat persegi yang sama besarnya
daripada 16 batang mancis dengan tidak 
payah mematah-matahkan batang-batang mancis itu. 
(2) Ambil dua belas batang mancis
dan aturkan di atas meja supaya 
menjadi enam rajah tiga persegi yang 
sama bentuk dan besarnya dengan tidak 
payah mematah-matahkan mancis itu.
 (3) Jika sebuah sekolah ada mempunyai
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dalam darjah dua, 108 murid dalam 
darjah tiga, dan 98 murid dalam darjah 
empat. Berapakah bilangan murid-murid dalam 
tiap-tiap darjah jika dihitung panjang?
(4) Ali diberi 50 ringgit oleh 
bapanya. Kemudian 20 peratus daripada 
wangnya itu digunakan kerana membayar 
hutang basikalnya. Selang dua hari, emaknya
pula memberi sebanyak 20 peratus daripada 
wang bakinya. Jadi berapa ringgitkah 
ada pada Ali sekarang ini?
 (5) Di antara gunung-gunung dalam negeri 
Perak, ada dua buah gunung yang tinggi 
sekali. Apakah nama dua buah gunung 
itu dan berapa tingginya tiap-tiap 
sebuah?





(4) Dalam masa 4 tahun. 
(5) Pisang berharga 2 sen sebijik
dan lembu berharga 5 sen sebijik.
 (6) Gunung Tahan, duduknya di antara
sempadan negeri Pahang dengan negeri 
.HODQWDQ7LQJJLQ\DNDNL
6DPEXQJDQGDULPXND
daripada badan maka kita pun mati, 
maka kamu semua dapat melihat semua 
anggota dan benda-benda yang ada pada diri 
manusia daripada darah daging kulit 
urat bulu rambut tulang sumsum
jantung limpa otak dan lain-lainnya
tetapi adakah pernah kamu lihat nyawa?
Bahkan doktor-doktor dan profesor-profesor dan 
doktor-doktor pembelah yang kerjanya membelah 
badan manusia itu pun tak tahu 
bagaimana rupa nyawa itu dan di mana
duduknya? Sama ada di kepala, di kaki, di muka, 
atau di perut? Jika kamu katakana nyawa
itu ialah nafas kerana seorang itu 
mati dengan sebab terhenti atau habis 
nafasnya, maka perkataan kamu itu 
khilaf! Kerana ada orang yang sudah 
tidak ada nafas dan telah berhenti 
pergerakan nadinya hingga empat lima 
jam tetapi ia tidak mati kerana 
lepas itu ia hidup dan bernafas
semula yang menunjukkan nafas 
itu bukannya nyawa dan nyawa itu 
bukannya nafas. 
 Maka satu lagi contoh benda yang 
ada tetapi tidak dapat dilihat dengan mata 
iaitu kamu semua bercakap bersuara
membaca berlaku dan kamu mendengar pula
percakapan orang bahkan tatkala kamu 
duduk mengadap radio di rumah kamu 
terangguk-angguk dan tergoyang-goyang kepala
kamu mendengar lagu-lagu dan suara yang 
merdu tetapi adakah pernah kamu lihat 
bagaimana rupa suara itu adakah bulat?
Atau pipih atau besar atau kecil atau 
putih atau hijau atau merah? Maka
tentulah tidak ada seorang pun yang ada 
melihat rupa suara itu. Maka suara 
dan nyawa itu ialah daripada benda-benda yang 
yang dijadikan oleh Allah yang diberikan 
kepada manusia dan makhluk-makhluk yang lain, 
maka manusia dan makhluk yang lain
itu pun daripada benda-benda yang dijadikan Allah. 
Jika nyawa dan suara yang dijadikan 
oleh Allah yang ada pada diri kita itu 
kita sendiri tidak boleh nampak maka 
betapa pula kita hendak melihat dengan 
mata kasar akan yang menjadikannya itu 
yakni Allah. 
 Junjungan kita Muhammad ܈DOOƗ$OOƗKX




makhluk-makhluk Allah dan jangan kamu semua 
EHU¿NLUSDGD]DW1\D$OODKPDNDDNLEDWQ\D
kamu akan binasa.
 Jadi melihat Allah 7DµƗOƗ itu. 
Bukanlah dengan mata kasar yang ada pada 
diri kita itu iaitu ialah dengan 
ilmu dan iman dari itu tentulah 
ilmu agama Islam yang suci ini 
dengan betul dan berguru kepada guru 
yang betul mudah-mudahan bertambah dan 
kuat iman kamu kepada Allah.




 Ibu kamu mengandungkan kamu 
selama Sembilan bulan dengan merasai 
berbagai-bagai kesusahan dan keberatan tatkala 
mengandungkan kamu lebih-lebih lagi 
kesusahan dan kesakitan menzahirkan 
kamu iaitu boleh dikatakan nyawanya pada 
masa itu hanya bergantung kepada sehelai 
rambut kerana setengah daripada ibu-ibu 
bagaimana yang kamu tahu ada yang meninggal 
dunia kerana menzahirkan anak yang 
dikandungan.
 Manakala kamu telah selamat zahir 
ke dunia ibu bapa kamu merasai pula 
beberapa kesusahan dan kepayahan kerana 
membela kamu hatinya sentiasa bimbang
dan matanya tidak berapa lelap. Jika 
kamu hendak menyusu walaupun badannya
letih penat atau sakit atau matanya sangat 
mengantuk ia bangun juga menyusukan 
kamu hingga kamu kenyang dan puas. 
Jika kamu sakit pula hatinya sentiasa
dukacita dan ada kalanya hingga 
mengeluarkan air mata. Dia juga
telah bersusah payah menyediakan makanan
kamu dan membasuh kain baju kamu. 
Pendeknya ia telah membela dan mendidik
kamu daripada tapak dua jari hingga 
kamu besar panjang seperti menatang minyak 
yang penuh. 
 Maka bapa kamu pula pada tiap-tiap 
hari keluar daripada rumah bekerja
berpenat lelah mencari wang kerana 
hendak membelikan makanan, pakaian dan
permainan kamu manakala kamu sakit 
pula bersusah payah kedua-dua ibu bapa
kamu mencari ubat dan memanggil 
doktor atau bomoh tidak mengira hujan 
ribut dan gelap-gelita dini hari. 
Manakala ia tidak berduit pula terpaksa
berhutang atau bergadai kerana hendak 
mengubat atau menyembuhkan kamu. Manakala
kamu telah besar pula ia menghantarkan 
kamu belajar ke sekolah dan membelanjakan 
wang atau hartanya kerana memberi 
pelajaran kamu supaya kamu menjadi 
seorang yang cerdik pandai dan 
menjadi seorang manusia yang berguna. 
Dari itu wajiblah kamu taat kepada 
keduanya.
 Allah 7DµƗOƗ telah berfirman di dalam Qur’an
yang mulia yang tujuannya begini: Tuhanmu 
telah memerintah supaya kamu jangan sembah 
melainkan Allah dengan dua ibu bapa itu 
hendaklah kamu berbuat baik jika seorang 
daripada kedua atau kedua-duanya sekali telah tua, 
maka janganlah engkau mengeluarkan kata-kata 
yang kasar kepada keduanya dan jangan 
pula engkau tengking keduanya dan hendaklah 
engkau menuturkan kata-kata yang mulia kepada 
keduanya serta hendaklah engkau merendahkan 
diri dan belas UDKƯP kepada keduanya
dan doakanlah keduanya barang dicucuri 
rahmat ke atas keduanya bagaimana keduanya
telah membela dan mendidik aku pada masa
aku kecil dengan belas UDKƯPnya.
 Ada pun jalan-jalan taat kepada 
keduanya itu bagaimana di bawah ini :-
1- Hendaklah kamu menurut apa-apa 
perintahnya dan menyahut dengan baik dan 
beradab. Tatkala mereka memanggil kamu
janganlah kamu merusuh atau menengking
sekali pun badan kamu penat kerana
Tuhan telah menegah daripada yang tersebut
dan menyuruh kamu berlemah lembut kepada 
keduanya. Jangan sekali-kali kamu 
melawan keduanya umpamanya kata ibu 
atau bapa pergi kedai belikan emak
sirih atau belikan bapa rokok maka 
kamu kata tak mahu! malas! badan 
orang penat atau sebagainya kerana
Didikan Akhlak
 Adakah kamu suka menjadi seorang yang dikasihi oleh ibu bapa, guru-guru, 
saudara-saudara mara dan sekalian manusia bahkan dikasihi oleh Allah dan rasulnya?
Atau mahukah kamu menjadi seorang yang mulia? Jika sebenarnya kamu suka menjadi 
seorang pemuda dan pemudi yang berbahagia di dunia dan di akhirat bacalah halaman ini 
dengan teliti serta ikutlah perkara-perkara yang baik dan tinggalkanlah segala perkara
yang tidak baik. 
Taatkan Dua Ibu Bapa
42 Jawi Magazine Reprint Series 2  Kanak-kanak
43
20
yang demikian itu besar dosanya. Junjungan 
kita telah bersabda yang tujuannya
demikian: Tidakkah aku telah khabarkan 
kamu dengan sebesar-besar dosa besar? Sahut
sahabat-sahabat bahkan Ya Rasulullah. Sabdanya
lagi: iaitu menyekutukan Tuhan dan 
menderhaka kepada dua ibu bapa. 
2- Jika kamu telah bekerja dan 
telah ada pencarian atau telah senang dan 
kaya pada hal ibu bapa kamu miskin 
maka hendaklah kamu bantu dan tolong 
keduanya dengan harta kamu atau pendapatan
kamu hingga ia menjadi senang seperti 
kamu atau lebih-lebih lagi. Maka janganlah 
kamu menjadi seperti setengah daripada 
anak-anak yang apabila mereka sudah senang dan 
kaya tidak mengendahkan ibu bapanya
lagi atau dijadikan ibu bapanya seperti 
orang gaji di rumahnya bila orang tua 
itu duduk dia tidak bekerja dileternya
maka yang demikian itu perkara yang tidak 
patut dan berdosa. Kerana Rasulullah 
܈DOOƗ$OOƗKX‘alayhi wa sallam telah bersabda kepada 
seorang yang mengadu kepadanya akan hal 
bapanya yang miskin yang mengambil hartanya. 
Sabdanya engkau dan harta engkau bagi 
bapa engkau. 
3- Hendaklah sentiasa kamu 
menghormatkan keduanya apabila ibu atau 
bapa kamu datang hendaklah kamu bangun 
kerana menghormatkannya dan berjabat salam 
serta cium tangan keduanya begitu 
juga jika kamu hendak pergi 
ke sekolah atau balik dari sekolah atau 
hendak belayar istimewa pada hari raya
hendaklah kamu minta doa dan keredaannya. 
4- Hendaklah kamu perlahankan
suara tatkala bercakap kepada keduanya
jika ia marah atau menengking kamu 
janganlah kamu jawab dan hendaklah 
sentiasa kamu mendoakan keduanya dengan 
panjang umur kerana ada mereka itu 
berkat dan doa kedua mustajab yakni 
diperkenankan Allah. 
5- Peliharalah lidah kamu daripada
memaki-maki manusia dan memaki ibu bapa 
mereka supaya jangan mereka memaki dua 
ibu bapa kamu maka jadilah seolah-olahnya
kamu sendiri yang memaki akan keduanya. 
Bersabda Nabi ܈DOOƗ$OOƗKX‘alayhi wa sallam
tujuannya: Bahawa daripada sebesar-besar dosa
itu ialah melaknatkan seorang itu akan 
ibu bapanya. Ditanya orang, Ya Rasullah 
bagaimana melaknatkan seseorang itu akan 
ibu bapanya? Sabdanya memaki orang 
itu akan bapanya dan ibunya pula.
 Wahai bakal pemuda-pemuda dan  
 pemudi-pemudi, 
 saya harap mudah-mudahan kamu 
seorang yang taatkan ibu bapa kamu 
jika selama ini kamu selalu melawannya 
atau selalu merusuh atau bersungut bagaimana 
kebanyakan anak-anak terutamanya anak-anak
perempuan apabila ibunya marah dan berleter
di luar maka ia pun berleter dan marah 
pula di dapur atau bekerja dengan kasar
jika membasuh pinggan sengaja dilaga-lagakan 
atau menunjukkan muka masam atau berjalan 
menghentak-hentak kaki atau sebagainya maka hendaklah 
kamu tinggalkan segala perangai yang tersebut 
kerana semuanya itu dosa besar. Hendaklah 
kamu kembali taat kepadanya. Kerana 
keredaan Allah itu pada keredaan dua 
ibu bapa dan murka Allah itu dengan 
sebab murka keduanya. Mudah-mudahan dengan 
taat kamu itu Allah akan reda kepada 
kamu manakala Allah telah reda kepada kamu
nescaya hidup kamu akan berbahagia 
dunia dan akhirat.
Aduh! sekecil ini telah berjual rokok dengan 
pakaian secara jongos di hotel-hotel – iakah 
begitu? Tidak. Adik ini sedang berjalan 
di hadapan khalayak di dalam peraduan 
pakaian yang diadakan 
di Jakarta baharu-baharu ini. – Gambar Epos. 




 Bahasa Arab ialah bahasa rasmi 
umat Islam sedunia!
*
 Bahasa Arab ialah bahasa syurga!
*
 Bahasa Arab ialah penghulu segala 
bahasa yang ada di dunia ini!
*
 Bahasa Arab digunakan di dalam 
amal ibadat oleh lima ratus juta 
manusia yang beragama Islam!
*
 Bahasa Arablah yang telah memelihara dan
menghidupkan ilmu pengetahuan umat-umat yang
dahulu kala!
*
Bahasa Arablah yang telah melahirkan 
kemajuan dan tamadun dunia yang 
cemerlang!
*
 Bahasa Arablah yang telah disyariatkan 
oleh Allah 7DµƗOƗGHQJDQ¿UPDQ1\DPDNVXGQ\D
 Apabila Qur’an itu dibaca, hendaklah 
kamu mendengarnya dengan tenang dan 
bersungguh-sungguh mudah-mudahan kamu mendapat 
rahmat!”
*
 Bahasa Arablah juga yang telah 
disyariatkan oleh junjungan kita Muhammad 
܈DOOƗ$OOƗKX‘alayhi wa sallam dengan sabdanya
maksudnya:
 Pelajarilah bahasa Arab dan 




 Dengan ini maka kita mulakanlah ruangan “Belajar Bahasa Arab” di dalam 
Majalah “Kanak-kanak”. Diharap mudah-mudahan adik-adik dan sekalian yang mengambil 
perhatian kepada ruangan tersebut dapat menggunakannya dan bertutur kata 
dengannya di kemudian hari nanti meskipun pelajaran-pelajarannya akan saya muatkan dengan 
berdikit-dikit supaya dapat adik-adik sekalian menghafazkannya dan memahamkan dengan sempurna.
1ƖQƗ  - Saya (lelaki atau perempuan)
1DۊQX  -  Kita - kami (lelaki atau perempuan)
2. Anta  - Awak (lelaki)
Anti  - Awak (perempuan)
$QWXPƗ - Awak berdua (lelaki atau perempuan)
Antum - Kamu (lebih dari dua orang – lelaki)
Antunna - Kamu (lebih dari dua orang – perempuan)
3. Huwa   - Dia (lelaki)
Hiya  -  Dia (perempuan)
+XPƗ  -  Dia berdua (lelaki atau perempuan)
Hum   - Mereka (lebih dari dua orang – lelaki)
Hunna  -  Mereka (lebih dari dua orang perempuan)
Belajar Bahasa Arab 




 Dalam perjalanan balik dari 
sekolah, Ali dan Ahmad telah berbual 
dari hal “kuat ingatan”.
 Tiba-tiba Ali berkata: “Aku ni Mat, 
memang kuat ingatanku, apa sahaja aku 
taruk di kepala, tak pernah aku lupa.”
 “Kalau begitu, mengapa awak lupa 
membayar 20 sen yang awak pinjam daripada 
aku?” Bertanya Ahmad dengan geramnya. 
 Maka Ali segera menjawab: “Duit 





 Dua orang tukang sapu jalan 
setelah puas bekerja berpeluh-peluh, telah 
duduk berehat. Salah seorang telah 
berpaling kepada kawannya dan berkata:
 “Tidakkah awak ingat, kita dahulu
selalu mendengar; apabila negeri ini
diperintah oleh communist maka kaum 
buruhlah yang akan mengenggam kuasa
pemerintahan, manakala kaum bangsawan pula 
akan menjadi penyapu jalan?”
 Kawannya itu telah menganggukkan 
kepalanya lalu menjawab: “Itu betul!
bukankah kita sekarang telah menjadi kaum 




Tukang Cukur atau Tukang Sembelih?
 Seorang American telah membaca
kawannya ke kedai kerana hendak 
bercukur muka. Kebetulan tukang cukur 
tidak begitu pandai, lalu dikerjakan 
muka kawan tu luka-luka. Pada tiap-tiap
kali luka, ditampalnya dengan plaster.
Sehinggakan muka orang itu penuh 
bertampal.
 Lepas bercukur ia pun memberikan 
seringgit kepada tukang cukur itu. 
Tiba-tiba ia ditegur oleh kawannya katanya:
“Muka awak hancur, lagi awak 
berikan seringgit?”
 Maka orang itu menjawab:
³%HUDSDODK\DQJDZDN¿NLUSDWXWDNX
beri kepada seorang yang bukan sahaja
tukang cukur, tetapi tukang sembelih 
doktor belah, dan dresser juga?!
- Dari “Switzerland”
*
Ada Ubi Ada Talas
Suatu cerita telah terhebah 
di Amerika, kononnya pada suatu masa
dahulu Stalin telah kehilangan jam 
sakunya. Dan kerana itu banyak orang 
Russian telah ditangkap. 
 Setelah cerita ini terhebah
di Amerika, maka terhebah pula di Russia.
Suatu cerita, kononnya seorang paderi 
di Amerika selalu meletakkan payungnya
di tepi pintu gereja ketika ia
masuk menasihati orang ramai. Pada
suatu hari ia telah mendapati payungnya
hilang, walaupun ia telah puas
mencarinya di sana sini tetapi sia-sia
sahaja.
 Pada lain minggu paderi itu telah 
menasihatkan orang ramai yang datang sembahyang 
di gereja tentang balasan orang-orang yang 
membuat dosa dan tak mahu bertaubat.
Pada penyudah nasihatnya ia berkata:
 “Barang siapa mencuri payung
daripada gereja ini, hendaklah ia 
mengembalikan pada minggu hadapan dan 
meletakkan di tepi pintu.”
 Seminggu kemudian, paderi itu telah 
hairan dan terkejut besar. Tatkala melihat 
kira-kira 30 payung berlonggok di tepi 
pintu gereja itu. 
-Dari “Russia dan Amerika”
Jenaka Dari Timur dan Barat
Oleh Awang Benjol
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Syarat-syaratnya:
1. Masuk peraduan tiada kena apa-apa bayaran.
2. Lain daripada rajah ini tidak diterima. 
3. Seseorang boleh meneka dengan beberapa banyak, tetapi
    hanya berhak mendapat satu hadiah.
4. Jawapan yang betul ada tersimpan di dalam pejabat
    Qalam dengan meterikan.
5. Kakitangan pejabat Qalam tidak dibenarkan mengambil 
    bahagian.
6. Hadiah $25.00 akan dibayar kepada peneka yang betul 
    semua tetapi jika banyak yang betul akan dibahagi 
    sama rata.
6HJDODNHSXWXVDQWLDGDEROHKGLEDQWDK
8. Jawapan-jawapan hendaklah sampai kepada kita tidak 
    lewat dari 22.4.53.
9. Jawapan yang betul akan disiarkan dalam kanak-kanak
    keluaran 1.5.53.
10. Segala jawapan hendaklah dialamatkan kepada:-
3(5$'8$17(.$7(.,.$1$.,
356 & 358, Geylang Road, 
Singapore, 14.
Peraduan Teka-teki (I)
(1) Bercerai aku tak pernah
Dengan kamu sudah sebati
Baik di rumah atau di tanah
  Segala perbuatanmu ku turuti.
(2) Melilit bukannya ular
Disabal bukannya selendang
 Dijunjung bukannya bakul 
Cantik benar mata memandang
(3) Banyak pokok perkara pokok
Pokok bunga tumbuh di taman
 Sejenis pokok terlalu menghairankan 
Berbunga dahulu ditanam kemudian
---------------------------------Potong di sini-----------------------------------
 Tuan Pengurus Peraduan Teka-teki Kanak-kanak (I)
  bersama-sama ini saya kirimkan Peraduan Teka-teki 
Kanak-kanak (I). Saya mengaku mengikut segala syarat-syaratnya.
 Jawapan saya (1) …...............................................................
         (2)…..............................................................
         (3)….................................................................
         ………………………….




(Tulislah nama dan alamat dengan terang)
6HWDKXQ    
6 Bulan  -    3.60
3 Bulan  -    1.80
Senaskah 30 sen -      Post 6 sen.













bondanya menyelenggarakan sawah dan bendang mereka itu. Tidakkah ia menjadi seorang anak yang berbakti kepada ibu bapanya?
Printed and Published by Abdullah bin Abdul Hamid Al-Edrus
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Na’am   <D
/Ɨ   7LGDN±-DQJDQ
Lam   7LGDN
Laysa   7LGDN±%XNDQ
/DPPƗ   %HOXP
Hal   $GDNDK
Man   6LDSD
0Ɨ±0ƗGKƗ  $SD
/LPƗGKƗ   .HQDSD
/L  %DJLNHUDQD±XQWXN
ƖLQD   'LPDQD
+XQƗ   'LVLQL
+XQƗND   'LVDQD
0DWƗ   %LOD
5XDQJDQ 3HQFDQDL$NDO

























































































































































































1 Perkataan tidak jelas











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 Perkataan sebenar adalah segak
2 Teks asal tidak jelas








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 Teks asal tidak jelas
'L6HNHOLOLQJ7HPDV\D0HQ\DPEXW+DUL.HPDKNRWDDQQueen






















     GHQJDQUXSD\DQJEDKDUXLDDNDQPHQJKLGDQJNDQEHUEDJDLEDJDLEHULWD
     GDQNHMDGLDQGLGDODPGDQGLOXDU0DOD\D6HWLDSKDUL6HODVD
     :DUWDDNDQPHQDPEDKSHQJHWDKXDQEDKDUXGHQJDQPDNDODKPDNDODKQ\DEHUNHQDDQ
     EHUPDFDPPDFDPSHUNDUDGLDQWDUDQ\DNHVHQLDQNHEXGD\DDQWDZDULNK






+DUJDODQJJDQDQ  EXODQ  EXODQ  VHWDKXQ

























































































































































































































































































































































































































































































* Cerita Pendek          *
Oleh: Atmi Kelantan
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Sukakah anak-anak main-main perahu layar? Lihat adik-adik yang tertera di sini sedang
melepaskan perahu layar mereka berlumba di tepi pantai.














































Mereka sedang dilatih sembahyang, seorang imam (Inggeris Muslim) menjadi imam.







   GLMDGLNDQ
QDPDQ\DWHODKGLVHEXWVHEHOXPEHOLDX




























   %LMDNVDQD
EHUEDKDJLDODKRUDQJ\DQJPHQJLNXWDNDQ
   VXUXKDQQ\D
VHEDOLNQ\DFHODNDODKRUDQJ\DQJLQJNDU











































   'DUL0DV1XU
  6HNRODK0HOD\X/HODNL.HODQJ















































































































































































































































































































Berkawan-kawan beramai-ramai itu bagus. Satu sama lain tidak
bergaduh – berganti-ganti naik kereta.





















































































































































































































Hang Tuah dan ke-empat sahabatnya 
pergi ke bukit Anjaluku berguru
kepada seorang tua yang masyhur
banyak ilmunya 
Hang Tuah dan empat orang












Pengamuk jahanam itu kena
kepalanya terbelah dua
dikapak oleh Hang Tuah
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    VHJHUD
GLDNDZDQNDZDQGDQVHPXDPHPXOLKWHQDJD
PHPEDZDSHUNDNDVWDMDNFDQJNXO
















    3HUDN
Penonton-penonton sedang memerhatikan sport Sekolah Kota Raja yang diadakan
 di Padang Sekolah Geylang baharu-baharu ini. – Gambar Kanak-Kanak.
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Hari Ibu Bapa dan Ulangan Tahun yang ketujuh bagi Sekolah Rakyat
“Madrasah Jariah Islamiah” Pasir Panjang, yang diadakan pada hari Ahad 12 Julai yang lalu.







 Sport Sekolah Melayu Geylang telah diadakan 
di padang sekolahnya pada awal Ogos yang lalu.
Ramai ibu bapa telah hadir menyaksikannya. Gambar
kiri atas: Orang-orang tua mengambil bahagian dalam
peraduan tarik tali. Kanan: Pasukan-pasukan yang
mengambil bahagian. Kiri: Penonton-penonton kaum ibu
WHQJDKEHUVXNDFLWDPHOLKDWSHUDGXDQLWX
 Gambar kiri atas: Pasukan yang jaya
dengan hadiah-hadiahnya. Kanan atas: penonton-penonton
sedang meliaht dan bersorak menggalakkan rakan-rakannya yang
EHUWDQGLQJ.LULPHUHNDEHUVXNDFLWDPHOLKDW
kejayaan rakan-rakannya – Gambar Kanak-Kanak.
13HUNDWDDQVHEHQDULDODK*H\ODQJ
